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A 64-year-old man visited our hospital because of right renal cyst and microscopic hematuria which was
found in a medical checkup. Contrast computed tomography (CT) and contrast magnetic resonance
imaging (MRI) suggested cystic renal cell carcinoma. A laparoscopic nephrectomy was performed, and the
surgical specimens showed urothelial carcinoma within the calyceal diverticulum. At a later date,
ureterectomy was performed. The surgical specimens had no malignant findings. There has been no
recurrence. To our knowledge only 10 cases of urothelial carcinoma within the calyceal diverticulum have
been reported in Japan. A few cases have been reported overseas.
(Hinyokika Kiyo 65 : 291-294, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_7_291)







患 者 : 64歳，男性






見なし．尿沈渣で RBC 20∼29/HPF，WBC ＜1/HPF，
細菌（−）であった．
尿細胞診 : 陰性




造影MRI 所見 : 嚢胞性病変内には dynamic study で
造影される部位あり（Fig. 2）．
経 過 : 右嚢胞性腎癌（cT1aN0M0）と診断．


























Fig. 1. CT scanning shouwed an intrarenal cyst
which has an enhanced tumor. A : Arterial





Fig. 2. MRI T1-weighted image showed an intra-
renal cyst which has an enhanced tumor.












での報告を Table 1 にまとめた（Table 1)1~10)．年齢
は42∼78歳（中央値 : 62歳），性別は男性が 9例で女
性が 2例であった．患側は右が 5例で左が 5例（ 1例
は左右不明）と左右差は認められなかった．主訴は血
























Fig. 3. A : Macroscopic surgical specimen showing
renal tumor in renal cyst. B : Enlarged






Fig. 4. A : Microscopic appearance of the lesion
showing urothelial carcinoma within the
calyceal diverticulum. Hematoxylin and
eosin staining and GATA3 staining. B :
Schema of the lesion.
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岡，ほか : 腎杯憩室原発腫瘍 293
Table 1. 腎杯憩室原発癌の本邦報告例
報告者 年齢 性別 患側 主訴 尿細胞診 尿路との交通 治療法 組織型 観察期間 転帰
西浦ら 56 男 左 肉眼的血尿 不明 不明 腎摘 UC 不明 不明
荻須ら 不明 不明 不明 不明 不明 有 不明 UC 不明 不明
藤田ら 42 男 左 肉眼的血尿 陰性 有 腎尿管全摘 UC 4カ月 NED
林ら 53 女 右 肉眼的血尿 不明 不明 腎摘 UC 2年 NED
相馬ら 58 男 右 顕微鏡的血尿 陰性 有 腎摘 UC 不明 不明
森ら 61 男 右 肉眼的血尿 陽性 無 腎尿管全摘＋放射線 UC 6カ月 局所再発
安達ら 63 男 左 肉眼的血尿 陰性 有 腎尿管全摘 UC 不明 不明
吉村ら 66 男 右 肉眼的血尿，側腹部痛 陽性 無 腎尿管全摘 UC 10カ月 膀胱再発
赤塚ら 78 女 左 肉眼的血尿 陽性 有 腎尿管全摘 UC 14カ月 NED
中野ら 70 男 左 CT 異常 陽性 無 腎尿管全摘 UC 12カ月 NED
自験例 64 男 右 顕微鏡的血尿，エコー異常 陰性 無 腎摘⇒尿管摘除 UC 6カ月 NED
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